






























　A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the 








（ 1）　District of Columbia v. Heller, 554 U.S. 570 （2008）. 2年後の McDonald v. City 





（ 2）　David Thomas Konig, ‘Why the Second Amendment Has a Preamble: Original 
Publ ic Meaning and the Pol i t ica l Culture of Wri t ten Const i tut ions in 






























ト解釈準則 the Cheshire Cat Rule of Construction」であると辛辣に批判する
（Saul Cornell, ‘Heller, New Originalism, and Law Office History: “Meet the New 
Boss, Same as the Old Boss”’, 56 UCLA L Rev. 1095 （2009））。
（ 3）　Federal Farmer, An Additional Number of Letters to the Republican, Letter XVIII 






















（ 4）　前掲の The Federal Farmerの指摘は，第 1篇第 8節第16項の規定の不十分
さを論ずるものである。
（ 5）　Konig, supra note 2, at 1319─1321.
（ 6）　Konig, supra note 2, at 1324.
（ 7）　Cf. J.G.A. Pocock, The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and 
the Atlantic Republican Tradition （Princeton University Press, 1975）, p. 200 














　フォーテスキューは主著の一つ『イングランド法の称賛 De Laudibus 











　こうした，君主の意思は何であれ法となる（Quod principi placuit legis 
habet vigorem）（9）大陸法国と異なり，「法の支配する王国 the political and 
（ 8）　John Fortescue, De Laudibus Legum Anglie, ed. and trans. S.B. Chrimes 















The Governance of England （c. 1474）』においては，イングランドと大陸法
国との同様の対比の後，フランスの農民が結果として体力がなく，戦うこ












とする（Charles McIlwain, Constitutionalism: Ancient and Modern （Liberty, 2007 
（1947））, pp. 79─81）。他方，シェリー・ロックウッドは，politicumの含意とし
て，議会に代表される人民の意思によって統治される王国という側面を重視す
る（Shelly Lockwood, ‘Introduction’ to John Fortescue, On the Laws and 




















（11）　John Fortescue, On the Laws and Governance of England, ed. Shelly Lockwood 




る場合には，王は必ずしも法に従う必要はない（Alan Cromartie, The 
Constitutionalist Revolution: An Essay on the History of England, 1450─1642 
（Cambridge University Press, 2006）, pp. 24─30）。
（12）　Niccolò Machiavelli, Discourses on Livy, trans. Harvey Mansfield and Nathan 
Tarcov （University of Chicago Press, 1996）, p. 55 ［Book I, Chapter 21］.
（13）　Edmund Morgan, Inventing the People: The Rise of popular Sovereignty in 

























（14）　Cf. Quentin Skinner, Machiavelli （Oxford University Press, 1981）, pp. 31─34.
（15）　See Markku Peltonen, Classical Humanism and Republicanism in English 
Political Thought 1570─1640 （Cambridge University Press, 1995）, pp. 260─61.
（16）　Francis Bacon, ‘Of the True Greatness of Kingdoms and Estates’, in Francis 
Bacon, The History of the Reign of King Henry VII, ed. Brian Vickers （Cambridge 
University Press, 1998）, pp. 249─50 ［Essay, XXIX］. See also ibid., pp. 65─67.

















（Cambridge University Press, 1977）, p. 688. 本文で引用したベーコンの文章は，
ほぼそのまま，1656年に刊行されたハリントンの主著 The Commonwealth of 
Oceanaの序文で引用されている（ibid., pp. 157─58）。もっとも，ヘンリー 7世
は Panurgus，イングランドは Oceanaと言い換えられている。
（18）　Harrington, ibid., pp. 197─98. ここでハリントンは，ベーコンの『ヘンリー 7
世治世史』の記述を下敷きにしている（see Bacon, supra note 15, pp. 65─66）。




（20）　Harrington, ibid., p. 198.
（21）　Harrington, ibid., pp. 442─43. ポーコックは，間接税で給与をまかなわれたニ
ューモデル・アーミーは，理念の世界に生きるハリントンにとって反証とはな























ハリントンの主張を総括する（Machiavellian Moment, p. 386; For the similar 
understanding, see Peltonen, supra note 15, pp. 160─61, and Brian Vickers, 

























Moment, p. 390）。金銭は移ろいやすく（lightly come, lightly go），個人や国家
の独立を支えるに足りない（The Political Works of James Harrington, p. 405）。
（25）　17世紀のスチュアート朝下での政府の政治責任形成の道程については，










（26）　Inventing the People, p. 157. 中世晩期のイングランド国王が，「献金
benevolence」という名目で，議会の同意なく実質的な徴税を行った例のある
ことについては，Cromartie, supra note 11, pp. 31─32 参照。
（27）　Inventing the People, p. 157.



























（29）　Inventing the People, pp. 158─59.
（30）　Inventing the People, p. 159.
























侵略政争であったとの見方が広く受け入れられている。See Jonathan Israel ed., 
The Anglo─Dutch Moment: Essays on the Glorious Revolution and its World Impact 
（Cambridge University Press, 1991）; see also Ann Lyon, Constitutional History of 
the UK, 2nd ed. （Routledge, 2016）, p. 270.
（33）　Inventing the People, p. 161.
（34）　Inventing the People, p. 161.
（35）　Inventing the People, p. 162. 五十嵐武士＝福井憲彦『アメリカとフランスの革
命』（中公文庫，2008）130─31頁［五十嵐武士］。


























（37）　Inventing the People, p. 165.


















































と人々が呼ぶもの」と説明していることを参照（Thomas Hobbes, Leviathan, 
ed. Richard Tuck （Cambridge University Press, 1996）, p. 125 ［Chapter 18］）。
（44）　A.S.P. Woodhouse ed., Puritanism and Liberty: Being the Army Debates （1647─










the People, pp. 239─40），日本国憲法下では否定されている。成年者の普通選挙
が保障され（憲法15条 3項），納税は国民一般の義務である（憲法30条）。
